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Summary
The purpose of this study was to examine the educational effects of career education. The points of investigation were 
learning evaluation and attitude changes toward career and one’s self. The group of students studied comprised 284 first-
year students. In the first class, they set their own study tasks to accomplish during the class based on the class’s aims. 
Meanwhile, they also answered questions about their attitudes toward career and self. For each class, students evaluated 
their attitude and learning in the class. In the final class, they evaluated the overall learning process and answered questions 
on their attitudes toward career and self.
The results showed a number of things. First, evaluations of their learning process were generally positive. Most 
students reported that they attended almost all classes, listened to lectures attentively, and active worked on exercises. 
Second, their attitude toward their career also positively changed. Some students worried about the vagueness of their 
career possibilities, but such anxiety did not harm their positive attitudes toward career development. Moreover, their sense 
of self changed positively. Especially, they developed some aspects that we explain as important aspects to be developed in 
the class. This result highlights the importance of becoming conscious of important points as tasks.
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Ⅱ．キャリアの基盤 ２）4/23 大学における学び（A） 自分とは（B） 自己評価シート
３）5/7 自分とは（B） 大学における学び（A） 自己評価シート
Ⅲ．働くとは ４）5/14 いろいろな働き方（A） キャリアデザインの多様性（B） 自己評価シート
５）5/21 就職状況を考える（C） 自己評価シート







Ⅳ．学びの再構成 10）7/2 これからの社会に求められるもの（C） 自己評価シート
11）7/9 働くことの権利と義務（D） 自己評価シート
Ⅴ．総括 12）7/18 総括講演（E） 自己評価シート





























































授業態度 3.40 3.69 3.35 3.51 3.44 3.56 3.48 3.70 3.36 3.39 3.43






























　授業の学びの総合評価（10点満点） 7.84（1.19）  8（34.9％）




初回 中間評価時 最終評価時 F値 各時期の得点差b）
１．仕事は一生もの 3.57（.631） 3.43（.724） 3.42（.686） F（2,546）=8.848*** 初＞中、終**
２．仕事が人生を決める 2.81（.821） 2.95（.873） 2.78（.910） F（2,544）=6.221** 初＜中*、中＞終**
３．学歴は将来を保証する 2.05（.775） 2.04（.798） 1.84（.734） F（2,546）=10.878*** 初・中＞終***
４．学歴で売り込める 2.85（.788） 2.74（.825） 2.61（.832） F（2,548）=12.313*** 初＞終***、中＞終*
５．近道がある 1.82（.790） 1.74（.802） 1.68（.770） F（2,544）=4.765** 初＞終**
６．将来は絶望的 1.71（.640） 1.74（.669） 1.64（.654） F（2,548）=2.718+ n.s.
７．履歴書は万能 1.88（.754） 1.97（.749） 1.98（.783） F（2,548）=2.565+ n.s.
８．専門家は何でも知っている 2.17（.684） 2.07（.681） 2.09（.765） F（2,542）=2.958+ 初＞中*
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表６　中間評価時、最終評価時におけるキャリア形成態度の得点a）
中間評価時 最終評価時 F値 各時期の得点差b）
わからなくなってきた 2.09（.816） 1.84（.781） F（1,276）=26.188*** 中＞終***
明確になってきた 2.81（.751） 3.05（.781） F（1,276）=24.469*** 中＜終***
自分のキャリアについてよく考える 3.42（.674） 3.53（.684） F（1,275）=5.795* 中＜終*
キャリア形成に関連する行動をする 2.98（.767） 3.17（.750） F（1,272）=15.318*** 中＜終***
考えると不安な気持ちになる 2.91（.902） 2.60（.859） F（1,275）=34.662*** 中＞終***


















初回 中間評価時 最終評価時 F値 各時期の得点差
well-beingの下位尺度得点
　人格的成長 5.37（.520） 5.42（.574） 5.52（.561） F（2,542）=12.342*** 初＜終***、中＜終**
　人生の目的  4.01（1.097）  3.94（1.117）  4.24（1.076） F（2,536）=15.994*** 初＜終**、中＜終***
　自律性 3.44（.807） 3.51（.825） 3.72（.842） F（2,534）=26.519*** 初・中＜終***
　自己受容 3.51（.798） 3.55（.896） 3.84（.863） F（2,544）=38.464*** 初・中＜終***
　環境制御力 3.77（.656） 3.86（.704） 4.12（.742） F（2,542）=42.103*** 初＜中**、初、中＜終***
　積極的他者関係 4.64（.770） 4.67（.807） 4.87（.829） F（2,544）=24.127*** 初、中＜終***
学類スタンダードの得点
　自立する力 1.64（.502） 1.92（.363） 2.15（.451） F（2,538）=129.400*** 初＜中＜終***
　つながる力 1.98（.469） 2.17（.502） 2.43（.539） F（2,536）=78.990*** 初＜中＜終***
　解決する力 1.66（.489） 1.99（.483） 2.22（.485） F（2,532）=131.002*** 初＜中＜終***

















































































































.160＋ .242** .081 .078 －.011 .133  .155＋ .074 .087 -.006
学びや気づき
（平均）
.186* .204* .108   .159＋ －.051 .085 .178* .103 .110   .048
ねらい１達成度
（最終評価）
 .161** .174**  .141* .087    .129*  .146*  .170**  .146*   .161**    .104＋
ねらい２達成度
（最終評価）
  .240*** .178**   .103＋   .169**     .159**   .187**  .190**  .121*   .205**    .167**
ねらい３達成度
（最終評価）
  .279*** .176**   .189**   .173**    .123*  .149*  .158**  .127*  .131*   .076
総合評価
（最終評価）
  .227*** .143*  .155*  .147*    .127*   .174**  .202**  .139*   .173**   .094
取り組み態度
（最終評価）
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